





























































Visiting Professor  (April-August 2000)
Kaz Higuchi
Dr. Kaz(ufumi) Higuchi is a 3rd-generation
Japanese Canadian. Although he was born in 
Japan, he grew up in a small town in northern 
Ontario. He obtained his B.Sc. in theoretical
physics from Carleton University in Ottawa.
Upon graduation, he was accepted into the
graduate program in biophysics at Queen’s Uni-
versity (Kingston, Ontario) and the University of 
Western Ontario (London, Ontario). However,
for financial reasons, he joined the Atmospheric 
Environment Service (now called the
Meteorological Service of Canada), Environment 
Canada as a weather forecaster in training.
After finishing the 1-year course, he was posted 
to the Arctic Weather Central in Edmonton,
Alberta. This is where he obtained his first taste 
of the Arctic. After only 1 year of operational 








his M.Sc. in at-
mospheric physics at 
the University of
Toronto in 1977.
After a series of unforeseen events, Dr. Hi-
guchi somehow ended up doing his Ph.D. in
carbon cycle at the University of Toronto in 1979, 
under the supervision of Professor R.E. (Ted) 
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Munn. After obtaining his Ph.D. in 1983, he re-
turned to Environment Canada a s  a  research
scientist, and joined a very new and very small 
research group on carbon cycle in the Atmos-
pheric Environment Service (AES). The main
focus of his research activities during these
early years was on the interpretation of the CO2
concentration measurements obtained by the
group at Alert, Ocean Station P (and later Cape 
St. James on the west coast of Canada), and Sa-
ble Island off the Canadian east coast.
Over the last 10 years, Dr. Higuchi carried 
on various collaborative projects involving vari-
ous aspects of the carbon cycle with Japanese 
scientists from various institutes, particularly
Tohoku University, the National Institute for
Resources and Environment in Tsukuba, and
the National Institute of Polar Research.
In 1998, Dr. Higuchi was appointed as the 
Head of the Carbon Cycle Research Laboratory 
(CCRL), which is composed of concentration and 
stable isotope laboratories. CCRL also has a
small group of scientists doing carbon cycle
modeling and data interpretation.
Dr. Higuchi is also actively involved in re-
search activities related to atmospheric and cli-
mate dynamics, with focus on trying to under-
stand how low-frequency variability modes such 
the Artic Oscillation and the North Atlantic Os-
cillation might vary under changing (warming)
climate, and how these changes might impact on 
such synoptic phenomena as storm tracks and 
atmospheric blocks.
平成12年度研究計画
◆ 北極域における中層大気・熱圏の力学的結合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 麻生武彦 






















EISCAT レーダーやトロムソの MF レーダー、ロング































































◆ 環北極雪氷掘削コアによる比較環境変動研究 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 神山孝吉 





















































































































































義であったものと評価している。 （伊藤 一） 
▲ 北方圏国際シンポジウム報告 





































































































ねる必要があると認識された。    （塩原匡貴） 
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 ８．３ ノルウェー・合衆国共同研究 
以上               （伊藤 一） 
 






































① Human Role in Caribou/Reindeer System.  
② IBAC:International Bathymetric Chart of 
the Arctic Ocean.  ③ Rapid Cultural and 











AERC Newsletter No.12                                                              
8  
なくなりつつあることがこの議論の背景であるよう
である。IASC と Arctic Councilの共同計画として







































                （麻生武彦） 
 
▲ 北極海洋科学会議報告  
 第19回北極海洋科学会議(Nineteenth Meeting of 





















(International Arctic Polynya Program; IAPP)の
今後の方針について討議された。また、その他のAOSB
主導の研究計画として、北極海における淡水バラン










ternational Bethymetric Chart of the Arctic 




































































































介があった。                      （麻生武彦） 
 
 
● 1999年度ニーオルスン観測拠点（ＲＡＢＢＥＮ）利用一覧   
入 出 泊数 人数 人日 分野 利用者   




7月8日 7月12日 4 3 12  大気 森本真司、中澤高清、青木周司
／極地研 
温室効果気体観測 
7月14日 8月5日 22  2 44  生物 別宮有紀子、内田雅己／極地研氷河生態系の変動調査 
7月14日 8月16日 33  1 33  生物 上野 健／極地研 氷河生態系の変動調査 
7月15日 7月22日 7 1 7 超高層 林 幹治／東大理 地場観測機器移設・整備 
7月22日 7月26日 4  1 4  超高層 西野正徳／名古屋大STE研   
7月26日 8月5日 10  1 10  生物 伊村 智／極地研 氷河生態系の変動調査 
7月26日 8月16日 21  3 63  生物 神田啓史、ELSTER Josef、 氷河生態系の変動調査  
          KUBECKOVA Clara／極地研  
8月2日 8月9日 7 1 7 生物 小島 覚／東京女子大 氷河生態系の変動調査 
8月5日 8月12日 7 2 14  生物 星野 保、東條元昭／北海道工
業技術研 
コケ病原菌の調査 
8月9日 8月12日 3 1 3 生物 扇谷 悟／北海道工業技術院 コケ病原菌の調査 
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9月9日 9月20日 11  2 22  地学 佐藤忠弘、浅利一善／国立天文
台・水沢 
超伝導重力計設置 
10月11日10月14日3 2 6 大気 遊馬芳雄、梶川正弘/北大 機材チェック 
10月25日10月28日3 1 3 大気 柴田 隆/名古屋大STEL ライダー観測準備 
1月6日 1月24日 18  2 36  大気 長田和雄、白石浩一/名古屋大
STEL 
大気エアロゾル観測 
1月6日 2月21日 46  1 46  大気 松本易典/福岡大学 大気エアロゾル観測 
1月6日 1月27日 21  1 21  大気 梶川正弘/秋田大学 エアロゾル・雲・降水観測 
1月6日 1月17日 11  1 11  大気 小西啓之/大阪教育大学 エアロゾル・雲・降水観測 
1月10日 1月24日 14  1 14  大気 足立宏／名古屋大STEL 大気エアロゾル観測 
1月24日 2月24日 31  1 31  大気 佐藤昇/大阪府教育センター エアロゾル・雲・降水観測 
1月24日 3月6日 42  1 42  大気 加藤尊士／名古屋大STEL 大気エアロゾル観測 
1月24日 1月31日 7 1 7 大気 藤原玄夫／福岡大 大気エアロゾル観測 
2月7日 2月28日 21  1 21  大気 足立宏／名古屋大STEL 大気エアロゾル観測 
2月10日 2月24日 14  1 14  大気 渡辺征春／名古屋大STEL 大気エアロゾル観測 
2月17日 3月6日 18  2 36  大気 大橋鉄弥、西田千春／名古屋大
STEL 
大気エアロゾル観測 
2月28日 3月6日 7 1 7 大気 田村耕一／名古屋大STEL 大気エアロゾル観測 
3月6日 3月20日 14 1 14 大気 藤谷雄二／北海道大院・工 エアロゾル・雲・降雪観測 
3月6日 3月27日 21 1 21 大気 塩原匡貴／極地研 エアロゾル・雲・降雪観測 
3月9日 3月13日 4 1 4 大気 山形定／北海道大院・工 エアロゾル・雲・降雪観測 
合計 428 42 561       
 
  なお、ロングヤービィエン空港宿舎は1999年度、のべ72人、165人日の利用がありました。 
 



































































1999 年 8 月 23 日～10 月 11 日 
小達 恒夫（極地研）、鈴木 祥弘（神奈川大）、高
橋 邦夫（創価大）、三瓶 真（石巻専修大）、林 義
則（姫路工大）、小林 直司北海道東海大） 
（生物） 
・ロシア・マガダン州 Magadan and Kolyma 
1999 年 7 月 27 日～8 月 22 日 
沖津 進（千葉大）、南 佳典（玉川大）、岡 秀
一（都立大）、菅野洋光（東北農試） 
・ロシア・沿海州 Vladivostok and Ussuriysk 
1999 年 9 月 19 日～9 月 24 日 
 南 佳典（玉川大）、神津麿江（玉川大） 
・ロシア・沿海州 Sikhote-Alin Mountains 
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研究レポート 





























































































































大学）  ３月16-20日 
第３班：小林俊一（新潟大学）・山中雅茂（東海大
学大学院）３月19-25日 


























































































































































高感度 CCD カメラで構成されている。 



































































A University of the Arctic, The Feasibility Study : Document 2 
発行：Circumpolar Universities Association(CUA), Univ. Lapland, Rovaniemi, Finland, 1998 
内容：1998年１月に行われた北極大学構想についてのワーキンググループ会議の議事録 
The Legacy of Svante Arrhenius Understanding the Greenhouse Effect 
発行：H. Rodhe, R. Charlson編、Royal Swedish Academy of Sci., Stokholm Univ., 1998 
内容：S. Arrhemius 博士による温室効果に関する論文出版 100 年を記念し、博士の原著論文、温室効果
及び気候変動研究、その歴史、社会との関わりを扱った論文を集めたもの 
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LOIRA: Land-Ocean Interactions in Russian Arctic 
A proposal for a research programme based on Russian Priorities 
発行：The International Arctic Science Committee, 1997 
IASC-PROGRESS No.3-99 September, No.1-2000 January 
発行：The International Arctic Science Committee Secretariat 
IGBP News Letter  No.39 
発行：International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP): A Study of Global Change of the 
International Council for Science (ICSU), 1999 
JOIDES Journal  Vol.25 No.1 
発行：Joint Oceanographic Institutions, Inc., Washington D.C. for the Ocean Drilling Program, 1999 
Report of the Eighteenth Meeting of the Arctic Ocean Sciences Board 
発行：AOSB Staff Group 
内容：1999 年３月 29 日～４月１日に行われた会議レポート 
Abstracts from the Arctic Forum, 1999 
    発行：Arctic Research Consortium of the U.S. (ARCUS) 
Russian Literature on Arctic and Antarctic Research 
No.1 January, 2000; No.2 February, 2000; No.3 March, 2000 
発行：Ecoshelf 
Tarfala Research Station Annual Report 1997-98 
発行：P.Klingbjer 編、Dept. of  Physical Geography, Stockholm Univ. Sweden, 1999 
Polarforskningssekretariatets 1998 årsbok 
発行：Polarforskningssekretariatets, Stockholm, Sweden, 1999 
内容：スウェーデンの 1997～1998 年の南極、1998 年の北極における研究活動報告 
Polar Pilot Issue No.1, 1998 





・CAPE 2000 - Sea Ice in the Climate System - The Record of the North Atlantic Arctic 
  アイスランド、Kirkjubaejarklaustur; 2000年6月2-6日  http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/cape/cape.html 
・NOW研究計画に関する「米国陸水海洋学会：ASLO(American Society of Limonology and Oceanography)」年次会合 
  デンマーク、コペンハーゲン; 2000年6月5-9日 http://www.aslo.org/copenhagen2000 
・6th Circumpolar Symposium on Remote Sensing of Polar Environments 
  カナダ、Northwest Territories、Yelloknife; 2000年6月12-14日  http://www.gov.nt.ca/RWED/rs/circumpolar2000 
・ International Glaciological Society, Symposium on Sea Ice and Its Interactions with the Ocean, Atmosphere 
and Biosphere   
  アメリカ、フェアバンクス; 2000年6月19-23日 
  http://www.spri.cam.ac.uk/igs/akpages.htm        http://www.gi.alaska.edu/seaicesymposium 
・ASTAR2000航空機観測総括に関する研究会 
  ドイツ、ポツダム; 2000年6月27-28日 
・ Quaderennial Ozone Symposium    
 日本、札幌; 2000年7月3-8日   http://www.eorc.nasda.go.jp/AtmChem/O3symp/  
・International Workshop on Global Change: Connection to the Arctic  
  日本、仙台; 2000年8月23-25日     http://www.geophys.tohoku.ac.jp/workshop2000 
・第10回国際ツンドラ実験計画(ITEX)Workshop 
  スウェーデン、アビスコ;  2000年9月22-25日     http://www.systbot.gu.se/research/ITEX/meeting.html 
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・ARC-MIP: the Arctic Regional Climate Model Intercomparison Project 
  アメリカ、フェアバンクス; 2000年9月13-15日    http://cires.colorado.edu/lynch/workshop/ 
・ASTAR2000観測結果検討に関する研究会 
  日本、東京; 2000年1月3-5日 
・第２回極域気候変動に関する和達国際会議 
  日本、つくば; 2001年3月7-9日    http://atm.geo.tsukuba.ac.jp/~wadati/ 
・International Glaciological Society, 4th International Symposium on Remote Sensing in Glacio og 
  アメリカ、Maryland、College Park; 2001年6月4-8日 
  Contact: Dr Jin S Chung   E-mail: jschung@isope.org 
  ISOPE,  P. O. Box 189, Cupertino, California 95015-0189, USA 
・10th International EISCAT Workshop 
  日本、東京; 2001年7月23-27日      http://www.eiscat.nipr.ac.jp/ 
・International Glaciological Society, International Symposium on Ice Cores and Climate  
グリーンランド、 Kangerlussuaq; 2001年8月19-23日 
  Contact: Secretary General, In e national Glaciological Society, Lensfield Road, Cambridge CB2 1ER, UK 
  E-mail: Int.Glaciol.Soc@compuserve.com 











電話：03-3962-4806  FAX：03-3962-5719 
 


















電話：03-3962-4717  FAX：03-3962-5701 
e-mail：arctic＠pmg.nipr.ac.jp 
センター長・教授  藤井 理行 （ふじい よしゆき） 氷河気候学 
教授 神田 啓史 （かんだ ひろし） 植物分類学 
教授 麻生 武彦 （あそう たけひこ） 超高層物理学 
助教授 伊藤  一 （いとう はじめ） 海洋雪氷学 
助教授 佐藤  薫 （さとう かおる） 大気科学 
助手 工藤  栄 （くどう さかえ） 水圏生態学 
助手 牛尾 収輝 （うしお しゅうき） 極域海洋学 (1999.11～2001.3 南極滞在) 
 助手 森本 真司 （もりもと しんじ） 大気物理学 
  兼任教授 佐藤 夏雄 （さとう なつお） 磁気圏物理学 
  兼任教授 福地 光男 （ふくち みつお） 海洋生態学 
  兼任教授 山内  恭 （やまのうち たかし）大気物理学 
  兼任教授 森脇 喜一 （もりわき きいち） 
自然地理学 
兼任助教授 東 久美子 （あずま くみこ） 
雪氷学 
客員教授 (1999年11月～2000年２月) 
 Allen Nutman 地質学 
客員教授 (2000年４～８月)  
Kaz Higuchi 大気物理学 
研究支援推進員 吉岡 美紀 （よしおか みき） 
事務補佐員 坂井 雅子 （さかい まさこ） 
任期：平成12年１月１日～平成13年12月31日 
（所外委員） 
岩坂 泰信  名古屋大学太陽地球環境研究所・教授 
木村 龍治  東京大学海洋研究所・教授 
高橋 正征  東京大学教養学部・教授 
岡野 章一  東北大学大学院理学研究科・教授 
高橋 修平  北見工業大学工学部・教授 
増澤 武弘  静岡大学理学部・教授 
（所内委員） 
内藤 靖彦  企画調整官 麻生 武彦  教授 
渡辺 興亜  研究主幹 神山 孝吉  教授 
江尻 全機  資料主幹 神田 啓史  教授 
藤井 理行  北極圏環境研究センター長（委員長） 森脇 喜一  教授 
佐藤 夏雄  情報科学センター長 山内  恭  教授 
福地 光男  南極圏環境モニタリング研究センター長 伊藤  一  助教授（幹事） 
白石 和行  南極隕石研究センター長 
＊編集部では皆様からの北極研究に関する情報・話題の提供、本ニュースレターに対するご意見などを歓迎しております。 
★ ★★  北極圏環境研究センター スタッフ  ★★ ★ 
★★ ★ 北極圏環境研究センター 運営委員 ★ ★★ 
